


















Cultural Sociology: Cultural Turn に対する
新機能主義からの返答
─社会学における意味論的転換の一側面─
Cultural Sociology: Response from Neo-Functionalism 
to Cultural Turn















































































































































































































































































































































































































































tive definition of culture）がその後，解釈の問








































































































































































































































































































えばV. E. ボネルとL. ハント（Bonnell and Hunt 
1999）が，昨今の社会科学について，「象徴的，













































（normative paradigms）」（T. P. ウィルソン）や












































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
可避な条件のもとで
0 0 0 0 0 0 0 0 0
，複雑性を処理する新たな
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
強力な形式
0 0 0 0 0
」（Luhmann 2012＝2016：49傍点：
原著者）として機能する。具体的に「意味」は，





























































































































































































































Alexander, J.C., 1980, "Core Solidarity, Ethnic 
Group, and Social Differentiation： A 
Multidimensional Model of Inclusion in 
Modern Societies," Jacque Dofny and 
Akinsola Akiwowo, eds., National and Ethnic 




────, 1983, Theoretical Logic in Sociology, Vol. 4,
　　Berkeley, Los Angeles： University of Cali-
fornia Press. 
────, 1984, "Three Models of Culture and 
Society Relations： Towards an Analysis of 





────, 1986, "The “Form” of Substance ： The 
Senate Watergate Hearings as Ritual,"　
Sandra J. Ball-Rokeach, Muriel G. Cantor 
eds., Media, Audience and Social Structure, 
Newbury Park, Calif.： Sage, 243-251.
────, 1987, Twenty Lectures :Sociological Theory 
Since World WarⅡ, New York： Columbia 
University Press.
────, 1988a, "Action and Its Environments," 
Jeffrey C. Alexander, Bernard Giesen, 
Richard Münch, Neil J. Smelser eds., The 
Micro-Macro Link, Berkeley： University of 




────, 1988b, "Culture and Political Crisis;
　　'Watergate' and Durkheimian soci-ology," 
Jeffrey C. Alexander ed., Durkheimian 
sociology：cultural studies, New York： Cam-
bridge University Press, 187-224.
────, 1990, "Neofunctionalism Today： Recon-
　　structing a Theoretical Tradition (with 
Colomy, P)," George Ritzer, ed., Frontiers 
of Social Theory： The New Syntheses, New 






────, 2003, The Meaning of Social Life：A Cul-
　　tural Sociology, New York：Oxford Univer-
sity Press.
Blumer, H.G., 1969, Symbolic interactionism; 




Bonnell, V. E and Hunt, L 1999, "Introduction," 
V.E, Bonnell and L, Hunt, eds., Beyond the 
Cultural Turn：New Directions in the Study of 
Society and Culture, Berkeley/Los Angeles/
London：University of California Press, 1-32.
Di l they ,  W. ,  1900 ,  "Die  Entstehung der 
Hermeneutik," Philosophische Abhandlungen, 
Christoph Sigwart zu seinem 70, Geburtstag 
28 März 1900, Tübingen 1900, 185-202. 
（=1973，久野　昭訳『解釈学の成立』以文社．）
Durkheim, È., 1893, De la division du travail social, 
Paris： Félix Alcan. （＝1971，田原音和訳，『社
会分業論』青木書店．）
────, 1912, Les Forms èlèmentaires de lareli-
gieuse： le système totèmigue en Australie, 





Geertz, C., 1973, The Interpretation of Cultures 
Selected Essays, New York： Basic Books. （＝
1987，吉田禎吾・中牧弘允・柳川啓一訳『文
化の解釈学』Ⅰ　岩波書店．）
────, 1983, Local Knowledge Further Essays in 




Goffman, E., 1961, Encounters： Two Studies in the 
Sociology of Interaction, Indianapolis： Bobbs-
Merrill. （＝1985，佐藤毅・折橋徹彦訳『出会
い──相互行為の社会学』誠信書房．）
Habermas, J., 1970, Zur Logik der Sozialwissen-












Luhmann, N., 1984, Soziale Systeme： Grundriß 
einer allgemeinen Theorie, Frankfurt： Suhr-
kamp. （＝1993，佐藤　勉監訳『社会システ
ム理論』上　恒星社厚生閣．）
────, 2012, Essays on Self-Reference, New York
　　： Columbia University Press. （ ＝2016， 土
方　透・大澤善信訳　『自己言及性について』
ちくま学芸文庫．）









Orru, M., 1988, "Review of Talcott Parsons： On 
Economy and Society （by Robert J. Holton 
and Bryan S. Turner） and The Integration 
of Economics and Sociological Theory （The 
Marshall Lectures, Cambridge University 
1953）," Contemporary Sociology 17： 115-117.
Parsons, T., 1961, “Introduction to Part 4（Culture 
and the Social System）,” in T, Parsons, 
E.A, Shils, K.D, Naegele and J.R, Pitts, eds., 
Theories of Society：Foundation of Modern 
Sociological Theory, New York：The Free 
Press. （＝1991，丸山哲央訳『文化システム論』
ミネルヴァ書房．）
────, 1964, Social Structure and Personality,
　　 New York： Free Press. （=1973，武田良三
監訳『社会構造とパーソナリティ』新泉社．）
────, 1966, Societies：Evolutionary and Com-
parative Perspectives, New Jersey： Prentice 
Hall. （＝1971，矢沢修次郎訳『社会類型──
進化と比較』至誠堂．）
Cultural Sociology: Cultural Turnに対する新機能主義からの返答 17
Parsons, T and Shils, E. A eds., 1951, Toward 
a General Theory of Action, Cambridge： 
Harvard University Press. （＝1960，永井道
雄・作田啓一・橋本真訳『行為の総合理論を
めざして』日本評論新社．）
Parsons, T and Platt, G.M., 1973, The American 









Saussure, F. de, 1910-1911, 3éme Cours de 


















Wittgenstein, L., 1958, Philosophische Unter-
suchungen, Oxford：Basil Blackwell. （=1976，
藤本隆志訳『ウィトゲンシュタイン全集8：
哲学探究』大修館書店．）
吉見俊哉，2003，『カルチュラル・ターン──文
化の政治学へ』人文書院．
　　　（しらいし　てつろう　
　　　　佛教大学社会学研究科博士後期課程）
18
佛大社会学　第42号（2017）
